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Aktives FAhrwerk mit DrehstAbFeDerung

Ausgehend vom Krafteinleitungspunkt K wird der wirksame Hebelarm Y1 eingetra-
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Technische Aufgabe:
Die Aufgabe der technischen Neuerung liegt darin, ein aktives Fahrwerk mit einer
Drehstabfederung zu koppeln.

Um den Punk K1 wird nun mit dem Radius des Hebelarms Y1 eine sphärische Mantelfläche erzeugt. Ein Segment der Mantelfläche M ist in der oberen Darstellung
dargestellt.
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je Torsionsstab
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sition of a possible new axis of rotation of the actuator. Such a formed new axis is
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Advantages:
Vorteile:
<< The merger of both systems (active chassis and torsion bar suspension) also bund< Durch
dieadvantages
Fusion beider
Systeme
(aktives
Fahrwerk und
Drehstabfederung)
bünles their
(space
savings,
low component
complexity,
roll compensatidelt
man
auch
deren
Vorteile
(Bauraumeinsparung,
geringe
Bauteilkomplexität,
on, level control).
Niveauregulierung).
<Wankausgleich,
< Safe and comfortable
handling is maintained.
< Sicheres und komfortables Fahrverhalten wird beibehalten..
Possible application:
Mögliche
Anwendung:
<< For all vehicles
with torsion bar suspension.
< Bei allen Fahrzeugen mit Drehstabfederung.
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